ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA GERMANICA 2, 2000 Barbara Ratecka WAR GOETHE EIN EROTISCHES VORBILD FUR RAINER MARIA RILKE? EINIGE BEMERKUNGEN ZU DAS TAGEBUCH VON J. W. GOETHE UND SIEBEN GEDICHTE VON R. M. RILKE Fast jeder Kiinstler stiitzt sich auf Vorbilder, die er sein ganzes Leben lang oder nur eine gewisse Zeit verfolgt. Manche tun es offen, manche heimlich, manche erleben eine Art HaBliebe ihrem Vorbild gegeniiber. Rainer Maria Rilke hat sich ganz friih und von Anfang an bewuJ3t mit Goethes Werk beschaftigt. In seinen AuJ3erungen aus den Jahren 1889-1890 finden slch genug Beweise dafiir, daJ3 er nicht nur Faust gelesen hatl, sondern auch Gedichte und Prosawerke des groJ3en Weimarers. Der einzige erhaltene Schulaufsatz Rilkes war eine Analyse von Goethes Gedicht Der Wanderer. Es blieb auch nicht ohne Folgen: Einige Jahre spater nahm Rilke das Thema in seinem Gedicht Der Fremde selbst auf.2 Wahrend der Vorbereitung auf das Abitur, da er aIs Externer nachholen muJ3te, las er Wilhelm Meister, Dichtung und Wahrheit und Die Wahlverwandschaften. In einem seiner Briefe gestand er, daJ3 er bei der letzten Lektiire, tief geriihrt, geweint habe.3 1898, wahrend seiner Italienreise, begegnete Rilke Stefan George und fiihrte mit ihm lange Gesprache iiber Kunst und Leben. In seinem Tagebuch aus dieser Zeit finden wir folgende Notiz "Da muJ3 ich oft an Goethe denken" und an einer anderen Stelle schreibt er von Goethes "reichem, reifem, und klar gewordenem Wesen.4 l So in einem Brief an seine Mutter vom 27.10.1889, zit. nach: H. Schnack. In: I. M. Rilke, Chronik seines Lebens uns seines Werkes, Passau 1975, S. 16. 2 R. M. Rilke, Der Fremde. In: ders. Werke Auswahl in zwei Biinden, Bd. 1, Leipzig 1953, S.200. 3 Zit. nach: I. Schnack. In: R. M. RiJke, Chronik ... , S. 21. 4 R. M. Rilke, Tagebiicher aus der Friihzeit, Frankfurt a.M. 1973, S. 42. [219] 220 Barbara Ratecka Rilkes Verhaltnis zu Johann Wolfgang Goethe anderte sich spater und schlug in eine Abneigung um. s 1900 verfaBte Rilke ein Gedicht mit dem Titel Begegnung, wo er seine Beziehung zu Goethe bloI31egte, indem er direkt seinen Wanderer paraphrasierte: Ich bin ein Wanderer. Und nennst dich? Das war einst. Wer bist du denn? Ein Anderer aIs Jeder, den du meinst.6 Lange Zeit blieb Rilke ein "Anderer" in seiner Beziehung zu Goethe. Im Jahre 1904 diskutierte Rainer M. Rilke in Schweden7 mit einer jungen Malerin, Tora Holmstr6m, iiber Goethe und schrieb dann in Ankniipfung an die Diskussion einen Brief an sie, in dem er das Gesprach folgendermaBen kommentierte". Denn ich habe kein Recht, mehr zu sagen aIs dieses: DaB mir ein Organ fehlt, um von Goethe zu empfangen; mehr weiI3 ich wirklich nicht. 8 Zu der Zeit, also um 1904, beschaftigte sich Rilke sehr intensiv mit Kierkegaards Werken. Er was von seinen Schriften: Entweder-Oder, Tagebuch des Verfiihrers und von Fiinf christlichen Reden iiber die Sorge so eingenommen, daB er sogar Kierkegaards Briefe an seine Verlobte, Regine Olsen, ins Deutsche iibersetzte. Was faszinierte Rilke an den Werken und besonders an den Briefen des Danen? Vor allem war es die Offenheit und der Mut zur freien AuBerung der innersten Gefiihle, es war die groBartige Schilderung der Haltung eines Liebenden der Geliebten gegeniiber. Kierkegaards Goethe-Kritik in seinen Briefen und in Entweder-Oder hatten Rilkes Abneigung der "Erstarrten Hoheit" gegeniiber vertieft. Einige Tage spater las Rilke ein Buch, das seine Goethe-Abneigung noch verstarkte und das sein Vorurteil zum Urteil und zur Verurteilung mach te. Es war Goethes Briefwechsel mit einem Kinde von Bettina von Arnim. Rilke befand sich damais mitten in der Arbeit an einem Prosawerk, das von vie1en Kritikern aIs ein wichtiger Beitrag zur Moderne verstanden wird. Das Werk, betitelt Die Aufzeichnungen des Malte Lauricls Brigge, das Rilke selbst aIs ein Buch vom Sterben begriff und aIs ein Buch in dem s Mehr dariiber efiihrt man aus den Briefen, die R. M. Rilke geschrieben hat: so z.B. an Sidonie Nadherny. R. M. Rilke, Rriefe an Sidonie Nadhemy von Rorulin, Frankfurt a.M. 1973. 6 S. Unseld, ••Das Tagebuch" Goethes und Rilkes "Sieben Gedichte", Insel Verlag, Frankfurt a.M. 1978, S. 106. 7 Ausfiihrlicher Bericht iiber Rilkes Schwedenaufenthalt in: Rilke und Venedig Rilke in Schweden, hrsg. von der Rilke-Gesellschaft, Sigmaringen 1990. 8 S. Unseld, Das Tagebuch..., S. 107. War Goethe ein erotisches Vorbild fUr Rilke? 221 "das einfahe Leben einer Liebe"9 geschildert wurde, spiegelt die Ansichten des Dichters klar wieder. Obwohl sich der Dichter mit dem Protagonisten des Romans nur am Anfang der Randlung vollig identifiziert, darf man nicht iibersehen, daB es "ein Dokument groBter personlicher Krise wie ein Dokument kriseiiberwindender Kunst ist oder werden sollte". 10 Mit der Gestalt Maltes schuf Rilke eine Idealgestalt, "dieses entschlossene Rerz, das bereit war, die ganze Liebe zu leisten bis ans Ende.ll Die AuBerung Rilkes ist von einer groBen Bedeutung fur unsere Untersuchungen, weil sie im Zusammenhang mit Goethes Beziehung zu Bettina Arnim formuliert worden ist. Rilke HiBt den Protagonisten des Romans Bettinas Buch lesen. Die Briefe Bettinas an den groBen Dichter haben Rilkes Enthusiasmus hervorgerufen und zugleich Emporung, was die Raltung Goethes der jungen Verehrerin gegeniiber betraf. Diese Emporung driickte er unter anderem in einem seiner Briefe an Sidonie Nadherny aus: "Ich habe nie begriffen, wie eine wirkliche, elementare, durch und durch wahre Liebe unerwidert sein kann".12 Die Emporung fiihrte zu einer vernichtenden Kritik an Goethe, die Rilke in Aufzeichnungen des Ma/te Laurids Brigge zum Ausdruck brachte: Wie ist es miiglich, daB nicht noch alle erzahlen von deiner Liebe? Was ist denn seither geschehen, was merkwiirdiger war? Was beschaftigt sie denn? Du selber wuBtest urn deiner Liebe Wert, du sagtest sie laut dienem griiBesten Dichter vor, daB er sie menschlich mache; denn sie war noch Element. Er aber hat sie den Leuten ausgeredet, da er dir schrieb. Alle haben ąiese Antworten gelesen und g1auben ihnen mehr, weil der Dichter ihnen deutlicher ist aIs die Natur. Aber vielleicht wird es sich einmaI zeigen, daB hier die Grenze seiner Gr6Be war. Diese Liebe ward ihrn auferlegt, und er hat sie nicht bestanden. Was heiBt es, daB er nicht hat erwidem kiinnen? Solche Liebe bedarf keiner Erwiderung, sie hat Lockruf und Antwort in sich; sie erhiirt sich selbst. Aber demiitigen hatte er sich mussen vor ihr in seinem ganzen Staat und schreiben, was sie diktiert, mit beiden Handen, wie Johannes auf Patrnos, kniend. Es gab keine Wahl dieser Stirnme gegenuber, die "das Amt der Engel verrichtete"; die gekornmen war, ihn einzuhiillen und zu entziehen ins Ewige hinein. Da war der Wagen seiner feurigen Hirnmelfahrt. Da war seinern Too der dunkle Mythos bereitet, den er leer lieB.13 Rilkes scharfes Urteil iiber die ablehnende Raltung Goethes erfolgte aus seiner Auffassung der Liebe, die Erotik und SexualiHit einschloB und aIs schopferisches Element begriffen wurde. Er widmete viele Gedichte dem Liebesgefiihl: dem Erwachen der Liebe, der Erinnerung der Liebe, dem Liebesverlangen und der Liebeshingabe. Es sind leise, zartliche Worte eines o In einem Brief an Clara Rilke vom 19.10.1907. In: R. M. Rilke, Die Aufzeichnungen des Mafte lAurids Brigge, Leipzig 1984, S. 315. 10 S. Unseld, "Das Tagebuch ... , S. 1l0. 11 So Rilke selbst iiber MaIte. Siehe: S. Unseld, ••Das Tagebuch" ... , S. II. 12 In einem Brief an Sidonie Nadherny. Siehe: S. Unseld, ,,Das Tagebuch" ... , S. 114. 13R. M. Rilke, Die Aufzeichnungen ... , S. 170. 222 Barbara Ratecka Gedichtes wie: Und wie mag die Liebe ... oder Die Liebende, hinreiBende Liebesbeschworungen wie Losch mir die Augen aus oder pathetische Verse solcher Ge1egenheitsgedichte wie Per/en entrollen , in denen LiebesgefUhle zum groBen empfindungslyrischen Ausdruck geformt wurden. "Die gewaltigen Liebenden", wie sie Rilke in Ma/te nannte, also Sappho, He10ise oder Gaspara Stampa, waren seine Heldinnen. Ihre Liebesgefiihle besaBen, seiner Meinung nach, einen wahren Unendlichkeitscharakter. Ihre Liebe war von der groBten Intensitat und Echtheit, sie iibertraf unendlich die GefUhle des Mannes. Es waren aber Liebende, derer GefUhle unerwidert blieben, oder die von ihren Geliebten verlassen wurden. Eudo Mason, ein groBer RilkeKenner, stelte in seiner Abhandlung Rilke und Goethe fest: "Rilke macht es Goethe zum Vorwurf, daB er diese Vorstellung der besitzlosen weiblichen Liebe aIs der hochsten Moglichkeit des menschlichen Gemiits nicht anerkennt, und den Beweis dafiir findet er in Goethes Verhalten gegeniiber Bettina, die ibm aIs reinste Vertreterin dieser Liebe gilt".l4 Goethes Zuriickhaltung und Ironie in dem Briefwechse/ mit einem Kind haben Rilke tief bewegt. Lange Zeit verarbeitete er in seinem Gewissen jedes Wort "des groBen Weimarers" und iiberlegte, wie er selbst in einer ahnlichen Situation hande1n wiirde. In Rilkes Korrespondenz aus dieser Zeit finden wir Spuren einer Auseinandersetzung mit Goethes Einstellung zu Bettinas Liebe. In einem Brief an seine Frau Clara (September 1908) erkI art Rilke, warum er den Briefwechse/ mit einem Kind aIs ein "starkes instandiges Zeugnis" gegen Goethe verstehe. Die Antworten Goethes waren fUr ihn "traurig und verlegen", er war "zerstreut und konventionell aIs Liebhaber"Y Rilke se1bst fUhlte sich einem solchen iiberwaltigenden GefUhl gewachsen: "Wie herrlich ist diese Bettine Arnim! [...] Wie hatte man sich geliebt, face en face. Ich hatte wohl ihre Briefe beantworten mogen; das ware wie eine Himme1fahrt geworden, ohne Scham, vor aller Augen ...".16 Diese wahren "Botschaften der Liebe", die Bettina an Goethe richtete, blieben fUr Rilke lange Zeit "MaBstabe fUr Grade der Leidenschaft" Y Er verschickte einige Exemplare der Briefe an seine Freundinnen, mit der Bitte, sich iiber das Werk Bettinas zu auBern. Einige Wochen spater, im November 1908, verfaBte Rilke das Reguiem. Fiir eine Freundin, eine Erinnerung an die jung verstorbene Malerin Paula Modersohn-Becker.18 DaB es fUr Rilke eine auBerst wichtige Publikation war, zeugt die Tatsache, daB er sich bemiiht hat, es in einem eigenen Buch 14 E. Mason, Rilke und Goethe, KaIn, Graz 1958, S. 10. 15 R. M. Rilke, Die Aufzeichnungen ... , S. 319. 16 Ebd., S 319/320. 17 S. Unseld, "Das Tagebuch" ... , S. 116. 18 Ausfiihrliche Information uber die Beziehung Rilkes zu Paula bei H. Nalewski, Rainer Maria Rilke in seiner Zeit, Leipzig 1985, S. 79-90, 137-139. War Goethe ein erotisches Vorbild fUr Rilke? 223 zu ver6ffentlichen. Er kehrt darin zur Vorstellung von der "besitzlosen Liebe" und zurn Konflikt zwischen einem groBen Gefiihl und einer sich daraus ergebenden Bindung und dem Kiinst1ertum zumck. So wie in anderen Gedichten und in Ma/te iiuBert Rilke seine BefUrchtungen, daB ein Kiinstler, der liebt, der auch geliebt wird und sich bindet, die Integritat seiner Pers6nlichkeit partieH oder ganzlich verliert. Es schHeBt also die Gemeinschaft zweier Menschen aus. Rilkes Ansichten sind in der Hinsicht extrem. Das Requiem bringt es deutlich zum Ausdruck: Denn das ist SchuId, wenn irgendeines SchuId ist: die Freiheit eines Lieben nicht vermehren urn alIe Freiheist, die man in sich aufbringt. Wir haben, wo wir lieben, ja nur dies: einander lassen; denn daB wir uns halten, das raUt uns Ieicht und ist nicht erst zu Iernen ... Die Frauen leiden: lieben heiBt allein sein, und Kiinst1er ahnen manchmal in der Arbeit daB sie verwandeIn miissen, wo sie liehen. So hor mich: HiIf mir. Sieh wir gleiten so, nicht wissend wann, zuriick aus unserm Fortschritt in irgendwas, was wir nicht meinen ... Denn irgendwo ist eine alte Feindschaft zwischen dem Leben und der groBen Arbeit. DaB ich sie einseh und sie sage: hilf mir.19 Rilke war damais iiberzeugt, daB Goethe diese "Feindschaft" zwischen Leben und Arbeit nicht erleben, nicht erleiden muBte. Er selbst Htt standig unter dem Konflikt, was er in einem Brief an seine Mazenin, die Fiirstin Thurn und Taxis, beklagte: "SchlieBlich ist's immer dieser eine, in meiner Erfahrung unvers6hnliche Konflikt zwischen Leben und Arbeit, den ich in neuen unerh6rten Abwandlungen durchmache und fast nicht iibersteh. "20 In seinem Testament (im April 1921 verfaBt, 1974 ver6ffent1icht) gesteht der Dichter: "SoH ich mich fUr immer ung1iickHch nennen [...], weil ich die Liebe nicht so leicht nehmen kann, um aus ihr nur eben eine Steigerung meiner Fahigkeiten herauszuschlagen? Ich habe nie viel von denen gehalten, die der Verliebung bedurften, urn im Geiste angetrieben zu sein, wie sollte 19 R. M. Rilke, Werke ... , S. 214. 20 S. UnseId, "Das Tagebuch" ... , S. 128. 224 Barbara Ratecka ich auf diesen AnlaB rechnen, da ja die Arbeit selber so unendlich vie! mehr Liebe ist aIs der Einzelne in einem bewegen kann. Sie ist alle Liebe".21 Das Testament hilft uns, Rilkes Beziehung zu Goethe besser zu verstehen. Rilke war iiberzeugt, dal3 Goethe die Liebe sehr leicht nahm und den Konflikt zwischen Leben und Arbeit nie wahrnehmen wollte. S. Unse!d, der Rilkes Leben und Schaffen sorgfaltig untersuchte, stellte fest: "Seit er [Rilke B.R.] erfuhr, daB auch Goethe dieser Urkonflikt nicht fremd war, veranderte sich seine Einstellung zu ihm". 22 Seine Mazene, die Fiirstin Thurn und Taxis wie auch das Verlegerpaar Katharina und Anton Kippenberg verhalfen Rainer M. Rilke, die "bizarre Antipathie" (so die Fiirstin) Goethe gegeniiber abzubauen. Anton Kippenberg, Rilkes Verleger und der groBte Goethe-Kenner und -Liebhaber seiner Zeit, lud Rilke zweimal nach Leipzig ein. In seinem Hause sowie auch auf Reisen nach Weimar (1911 und 1913) fand Rilke endlich Gefallen an Goethes Gedichten. Es waren die beriihmten "Mappenabende"23 der Goethschen Gedichte in Kippenbergs Villa in Leipzig, wo man laut Fragmente aus Goethes Werk las und dariiber diskutierte. Im Sommer 1913, aIs Katharina Kippenberg zur Kur fuhr, lud Anton Kippenberg Rilke und seine Freunde wieder ein. Er nutzte die Abwesenheit seiner Frau aus, um ihnen ein wenig bekanntes Gedicht Das Tagebuch von Johann W. Goethe, das eben erst 1908 aIs ein Sonderdruck in 36 nummerierten Exemplaren erschienen war, vorzustellen. Der Verleger war der Meinung, dal3 Goethes Gedicht fUr die feinen Ohren seiner Gattin eher nicht geeignet sei. Rilke war, dem Bericht Anton Kippenbergs nach, von Goethes Tagebuch iiberrascht und zugleich entziickt. Er schrieb es sofort in sein Notizbuch ab. Die Lektiire wie auch die Gesprache mit Lou Andreas-Salome iiber Freud wiihrend ihrer zwei Ausfliige ins Riesengebirge im Jahre 1913 fUhrten zur Entstehung der "phallischen Hymmen", die aber erst im Oktober und November 1915 niedergeschrieben wurden. Rilke, der iiberrascht war, dal3 Lou ganz offen iiber sexuelle Probleme sprechen und schreiben konnte (wie z.B. in Drei Briefe an einen Knaben, in denen sie das Geheimnis von Liebe, Zeugung und Geburt zu erkI aren wuBte), faBte selbst den Mut, iiber sinnliche Liebe zu schreiben, "das Unbeschreibbare zu beschreiben, [...] Erscheinung und Vision in eins zu bringen". 24 Bin erstes Zeugnis seiner Wandlung sind die Sieben Gedichte, in denen er offenbart: 21 R. M. Rilke, Das Testament, Frankfurt a.M. 1974, S. 155 IT. 22 Ebd., S. 107. 23 Es schreibt dariiber E. Mason in Rilke ... , S. 26. 24 S. Unseld, "Das Tagebuch" ... , S. 158. War Goethe ein erotisches Vorbild fUr Rilke? 225 Reden will ich, nicht mehr wie ein banger Schiiler, der sich in die Prufung stimmt. Sagen will ich: Himmel, sagen: Anger und der Geist, der mirs vom Munde nimmt, wende es dem Ewigen zugut.2S Der Dichter hat seine Freiheit gewonnen und will iiber Himmel und Erde, Gott und die Welt und sein dichterisches Werk sprechen. In den Sieben Gedichten gibt es genug Anspielungen auf Goethes Tagebuch, die uns erlauben anzunehmen, daB bei der Entstehung der "phallischen Hymmen" Rilkes Goethe Pate gestanden hat. Goethes Tagebuch wurde im Jahre 1808 konzipiert und im April 1810 endgiiltig verfaBt. Goethe weigerte sich, diesen "priapeischen Scherz" zu seinen Lebzeiten zu verOffentlichen. Er erschien erst 1908. Das Thema des langen Gedichts in Stanzen bildet eine Geschichte eines reifen Mannes, der wahrend einer Geschaftsreise, in einem Gasthaus, ein Abenteuer mit einem jungen Madchen erleben kann. Bei ihrem Zusammensein versagt er aIs Liebhaber und erst die Erinnerung an seine geliebte Gattin, die ihn daheim erwartet, hebt die Impotenz auf. Er nutzt aber die giinstige Ge1egenheit nicht mehr aus und entzieht sich der Versuchung. Er berichtet seiner Frau iiber seine Erlebnisse und reist ab. Goethe knupft an die antiken Beispiele an, an das Motiv des mannlichen Versagens, das schon von Ovid, Ariost, Tibull und anderen behandelt wurde. Eckermann .bezeichnete etwas ironisch die Geschichte aIs ein "Abenteuer von heute in der Sprache von heute"26, und Riemer hat ebenfalls in einem Gesprach mit dem Dichter das Gedicht aIs "hochst moralisch" bezeichnet. 27 Der Dichter bietet uns einen Schlussel zum besseren Verstandnis der Gedichts an, in dem er es als Tagebuch betitelt. Das Tagebuch war fur Johann W. Goethe eine vollberechtigte Kunstform, die er jeden Tag pflegte und z.B. in Wilhelm Meister nutzte. Mit dieser AuBerung, daB er an jedem Abend den Tagesablauf zu summieren versuchte und daB ihn diese Tatigkeit aIs schopferischen Menschen bewahrte, gab er sich eine BloBe und konnte daher mit dem lyrischen "Ich" identifiziert werden. Nach dem Treffen mit dem Miidchen, das ihn im Hotel bediente und dessen Schonheit ihn sofort ergriff, was er fest entschlossen, es zu erobern, wobei ihre Zuneigung die ganze Angelegenheit leichter machte. Bevor das Miidchen auf sein Zimmer kam, wollte der Reisende sein Tagebuch fortsetzen, 2S Ebd., S. 159. 26 Zit. nach: J. W. von Goethe, Das Tagebuch, hrsg. von E. Leibfried, Femwald 1995, S. 35. 27 Ebd., S. 16. Mehr dariiber in: H. R. Vaget, Der Schreibakt und der Liebesakt. Zur Deutung von Goethes Gedicht "Das Tagebuch", "Goethe Yearbook" 1982, S. 112-137. 226 Barbara Ratecka und da erwies es sich, daB seine schopferische Kraft versagte. Er konnte seine Gedanken nicht so recht sammeln wie sonst. Er versagte aIs Dichter. Nun setzt ich mich zu meiner Tasch und Briefen Und meines Tagebuchs Genauigkeiten, Um so wie sonst, wenn alle Menschen schliefen, Mir und der Trauten Freude zu bereiten, Doch weiB ich nicht, die Tintenworte tiefen Nicht so wie sonst in alle Kleinigkeiten.28 Erst aIs sich der Schreibende, zugleich aber auch. der Liebende, an seine eheliche Liebe, an die Liebste daheim und an die vergangenen Augenblicke des gemeinsamen Gliicks erinnerte, wurde die geistige wie auch die korperliche Impotenz aufgehoben. "Meister", "Iste" so bezeichnete Goethe das mannliche Glied, das hier eine entscheidende Rolle spielt. Der Dichter hat den Namen aus dem Lateinischen iibernommen. Es ist das Pronomen demonstrativum, dieser da, jener da, der da, das aber in der Bibel und in den Psalmen auftritt und fUr den Herm, der in Glorie einzieht, oder den Brautigam stellvertretend gebraucht wird.29 "Meister" "Iste" oder "der Knecht", Synonyme fUr das mannliche Glied, wurden gegensatzlich verwendet. "Der Meister", wenn er seine Kraft zeigen sollte und "verfluchter Knecht", indem er versagte. Die liebende Erinnerung an die Ehefrau und die mit ihr verbrachten "siiBen Stunden" hat eine doppelte Wirkung: einerseits weckt sie den erschlafften "Meister", der sich "zu allen seinen Prachten erhebt" und dem Helden wieder dienen kann, anderererseits fUhrt sie den Helden auf den Weg der Ptlicht zuriick. Der Held entzieht sich dem Zauber des Madchens, dieser unerwarteten Versuchung. Er verlaBt das Liebeslager und setzt sich ans Tagebuch. Jetzt schreibt er ohne Hemmungen. Sein Tagebuch wird zum Symbol der Treue und des PtlichbewuBtseins. Das Gedicht hat deut1iche Rahmen, die die moralische Absicht des Dichters voU zum Ausdruck bringen. Am Anfang stehen die Zeilen: Das Menschenherz sei ewig unergriindlich Und wie man sich auch hin und wieder wende So sei der Christe wie der Heide siindlich ...30 und am Ende wird aus der ganzen Geschichte eine moralische Lehre gezogen: 28 J. W. von Goethe, Das Tagebuch ... , S. 6. 29 Siehe Oberlegungen von N. van der BIom, Iste. Goethe au! Priaps Spuren, "Diutse Kroniek" (33) 1983, S. 12-15. 30 J. W. von Goethe, Das Tagebuch ... , S. 5. War Goethe ein erotisches Vorbild fUr Rilke? 227 Wir stolpern wohl auf unsrer Lebensreise, und doch verrn6gen in der Welt, der tollen, zwei Hebel viel aufs irdische Getriebe: sehr viel die Pflicht, unendlich mehr die Liebep1 Beide: die Pt1icht (also die Arbeit) wie auch die Liebe sind fur Goethe wichtig, doch aus dieser Geschichte geht deutlich hervor, daB von diesen zwei Werten, die uns am Leben erhalten, die Liebe machtiger ist. Zu dem SchluB kam der Dichter erst nach einer Probe, nach einer Versuchung, der er sich widersetzen muBte. Mit der Probe konnte er seine Kraft des moralisch Gesunden zum Widerstand beweisen. Am Ende des Gedichts stellte er fest: Die Krankheit erst bewiihret den Gesunden.32 Dieses Gedicht, das ein Zeugnis sowohl einer schopferischen aIs auch einer moralischen Krise im Leben des groBen Dichters war, sprach Rainer M. Rilke an. Er schrieb und wagte mehr als nur eine Beschreibung einer gewohruichen Liebesgeschichte. Er verfaBte sieben hymnische Gedichte uber das ganze Liebeserlebnis (von der Seite des Liebenden und der Geliebten so mit allen seinen voneinander kaum unterscheidbaren Entziickungen (so im Brief an Rudolf Bodlander vom 25. Marz 192233). Die sexuelle Schwache, das Versagen des Liebenden wie bei Goethe werden nicht thematisiert. In Rilkes Gedichten wird die Pracht des Phallus, seine Kraft, seine lebensgebende Rolle besungen. Rilke spricht nicht von einem Knecht, und sogar Meister oder Iste sagen fUr ihn nicht genug aus. Der Phallus wird in den Sieben Gedichten zur gottlichen Wurde erhoben. Das III. Gedicht Rilkes laBt sich auf folgende Zeilen aus dem Tagebuch beziehen. Und ais ich endlich sie zur Kirche fUhrte, Gesteh ich's nur vor Priester und Altare, Vor deinem Jammerkreuz, blutninstiger Christe, Verzeih roir's Gott, es regte sich der Iste.34 Rilke paraphrasiert Goethes Zeilen indem er den Gott nicht zum Zeugen eines Liebesaktes beruft, sondern das miinn1iche Glied mit Gott direkt vergleicht: 31 Ebd., S. 14. 32 Ebd., S. 13. 33 Siehe: S. Unseld, ••Das Tagebuch" ... , S. 157. 34 J. W. Goethe, Das Tagebuch, S. 11. 228 Barbara Ratecka Von dir gestiftet, steht des Gottes Bild am leisen Kreuzweg unter meinem Kleide; mein ganzer Korper heiBt nach ihm.3S S. Unseld ist der Meinung, daB die "Verbindung des Sohnes Gottes, des Sch6pfers der Welt, mit dem Phallus, dem Sch6pfer des Menschen"36 ohne Vorbild Goethes nicht zustande kommen konnte. Goethe hat aIs erster gewagt, eine solche blasphemische Verbindung in einem Gedicht zu gebrauchen. Rilke hat aber noch einen Schritt weiter getan. In Rilkes Sieben Gedichten wird nicht zwischen der "sinnlichen", der "k6rperlichen" und der "wahren" Liebe unterschieden. Seine Liebenden traffen sich, um das Wunder der sinnlichen Liebe und das Wunder der Zeugung zu erleben. Der Liebende driickt sein Verlangen nach der Partnerin ohne Umschweife aus. Einen groBen Unterschied gibt es in der Darstellung der Liebespartnerin bei Goethe und bei Rilke. Die Kellnerin im Tagebuch J. W. Goethes war selbstbewuB, emanzipiert. Sie hat den Liebhaber selbst gewahlt; sie wollte ihn lieben und gestand, daB sie bereits Erfahrungen hatte. Rilkes Geliebte in den Sieben Gedichten tut alles "ahnungslos", "unwissend ": Aufgerichtet hast du ihn ahnungsIos mit Blick und Wink und Wendung. und Schon richtet dein unwissendes GeheiB die SauIe auf in meinem SchamgehoIze.37 AIs sie das mannliche Glied erfaBt, fahrt sie "an dem Schreck des Unterschiedes" auf. Der Liebende wendet sich also einige Male an sie, darnit sie sich bewuBt arn Liebesspiel beteiligt und alle Stufen der Hingebung erlebt: o stiirz ihn o •• Gieb nach ... VerschIeiB dein Angesicht ... Schmeich1e mir ... Nun hilf mir 1eise '" und arn Ende o gib dich hin138 3S S. UnseId, "Das Tagebuch" ... , S. 26. 36 Ebd., S. 159. 37.Ebd., S. 26. 38 Ebd., S. 25-28. War Goethe ein erotisches VorbiId fUr Rilke? 229 Eine SchiIderung der GeIiebten wird in den Sieben Gedichten ausgespart; eine Beschreibung der Umgebung wird iiberfliissig. Es bIeiben die BIicke, die die Nervenzellen wecken, die Kiisse, die die Erregung steigern, der Phallus und der SchoB: der Gebende und die Nehmende, die Empfangende. Rilke unterIiiBt die Beschreibungen und verzichtet auf jegliche HandIung, urn sich ausschlieBlich auf den Vorgang des Liebesaktes zu konzentrieren. Goethes VageI schweigen: ein Mysteriurn der Liebe beginnt, ein Mysteriurn des Lebens und des Todes zugleich. Die Metaphorik, die RiIke verwendet, wird nicht zur Verschleierung der sinnlichen Liebe benutzt, sondern dient einer direkten Beschreibung des Liebesaktes.39 Mit diesem Griff schafft Rilke ein Gedicht, das einer "modernen" Auffassung vider Menschen von der Liebe entspricht. Die Erotik verschwindet, die Leistung siegt. Wie Siegfried UnseId in seiner AbhandIung hervorhebt: "Goethes Gedicht Das Tagebuch ist ein Gedicht, das Ziirtlichkeit iiber Leistung, Liebe iiber Ptlicht stellt".40 Bei der Lektiire der Sieben Gedichte von Rainer M. RiIke hat man manchmaI das GefiihI, daB es sich um literarische Pornographie handdt. Vielleicht ist es eine zu weit getriebene Beurteilung, dieser Gedanke aber driingt sich immer mehr auf, wenn man reflektierende und revidierende Verse liest, die er mehrere Jahre spiiter entwarf. Sei wie ein Engel. LaB sie nicht nickwiirts. Weiter gib ihr die Freiheit. Ober das bloBe Liehen gib ihr die Gnade der Liehe.41 Barbara Ratecka CZY GOETHE BYL EROTYCZNYM WZORCEM DLA RAlNERA MARII RILKEGO? KILKA UWAG DO DZIENNIKA J. W. GOETHEGO I SIEDMIU WIERSZY R. M. RILK.EGO Artykuł dotyczy dwóch bardzo mało znanych utworów słynnych twórców literatury niemieckiej. Johann Wolfgang von Goethe, twórca Fausta, ma w swym dorobku moralizatorski wiersz pt. Dziennik. Jednak z obawy o posądzenie go o niemoralne treści, nigdy za życia poety utwór ten nie został opublikowany. Również Siedem wierszy Rainera Marii Rilkego jest bardzo rzadko drukowanych. Mimo, iż Rilke długo wzbraniał się przed lekturą utworów 39 Mehr dazu in: A. Stephens, Zur Funktion sexuelier Metaphorik in der Dichtung Rilkes, "Jahrbuch d. dt. Schiller-Gesellschaft" (XVIII) 1974, S. 521-558. 40 Ebd., S. 160. 41 Ebd., S. 160. 230 Barbara Ratecka niemieckiego wieszcza, to jednak Dziennik stanowił wyjątek. Wiersz Goethego poświęcony jest kryzysowi seksualnemu i twórczemu bohatera, za którym kryje się sam poeta. Wiersze Rilkego stanowią cykl poświęcony aktowi miłosnemu dwojga kochanków. Artykuł stara się przeanalizować wzajemne związki obu tych tak różnych dzieł i odpowiedzieć na pytanie, czy R. M. Rilke wzorował się na twórczości J. W. Goethego.